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In this paper， bifurcation phenomena of rocking of a rectangular parallelopiped block are dealt 
with. Since the rocking is a typical nonlinear vibration， the equations of motion are solved 
numerically and bifurcation diagrams， fixed points and invariant curves， regions of attraction and 
bifurcation-set are obtained. The period-doubling bifurcation， the transcritical bifurcation， the 
saddle-node bifurcation and chaotic motion are found in the bifurcation diagrams. 
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X ニ Rθsi n (α-θ)-Rθ2COS (α-ρj 
y=-Rθcos (α-θ)-Rθ2S i n (α-θ) 
となるので、式(3)は次のようになる。


























x=Rθs in (α 十 θ)-Rθ2COS(α 十 θ)
y=Rθcos (α 十 θ)-Rθ2Si n (α 十 θ)
となるので、式(10)は次のようになる。
J θ=-Rsin(α十 θ)m(x十x() 
-Rcos (α十 θ)m(y十 g)
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図 11 静止状態から得られる最終的な状態と震度の関係
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x()=Aωcosωt . u (t) 
加速度は
xo=-AωLsinωt'u(t)+Aω6(t) (a2) 
( 6 (t) :ディラックのO関数)
のようになり、物体には衝撃力が作用する。これが、
構造物を突然反時計方向に回転させる原因となる。
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付図 1 図2の拡大図
